



Khams Tibetan Tsharethong [Chalitong] dialect : phonetic analysis
SUZUKI, Hiroyuki
Aix-Marseille Université / CNRS / Japan Society for the Promotion of Science
Tibetan Tsharethong dialect is one of Khams Tibetan, spoken in Chalitong hamlet,
Chalitong subvillage, Yunling village, Deqin County, Diqing Prefecture, Yunnan. It be-
longs to the West Yunling Mountain subgroup of the sDerong-nJol dialect group. This
article analyses phonetic and dialectal characteristics of the Tsharethong dialect. This
dialect is characterised with the existence of the phonemes such as a palatal fricative /ç/,
a retroflex nasal /ï/, and retroflex vowels /a~, E~, e~, 0~/. In addition, some examples show
an ambiguous distinction between alveolar affricates and fricatives and a deaspiration of
the aspirated initial at the first syllable of a polysyllabic word. At the end of this article,
a wordlist (ca. 1700 words) of Tsharethong Tibetan is provided.
キーワード: カムチベット語、得榮・徳欽 (sDerong-nJol) 方言群、音声学、方言学



























sDerong-nJol 雲嶺山脈西部 Foshan [佛山], nJol [升平], lCagspel [佳碧],








扱う鈴木 (2011b)、徳欽県雲嶺郷佳碧 [lCags-spel]村で話される lCagspel方言を中
心に Tsharethong方言を含む雲嶺郷南部の諸方言を扱う鈴木・丹珍曲措 (2012)、徳
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両唇 歯茎 そり舌 硬口蓋 軟口蓋 声門
閉鎖音 無声有気 ph th úh kh
無声無気 p t ú k P
有声 b d ã g
破擦音 無声有気 tsh tCh
無声無気 ts tC
有声 dz dý
摩擦音 無声有気 sh ùh Ch xh
無声無気 s ù C / ç x h
有声 z ü ý H






流音 有声 l r
無声 l















高平調 上昇調 下降調 上昇下降調
１音節語 	H®a: ´®@ `®a ˆwiP
[S55] [S24] [S53] [S132]
「夢」 「人」 「切る」 「光」
２音節語 	®i: ça ´®e wã `H®A mbu ˆ®@ tsh@
[S55S55] [S13S55] [S55S22] [S13S22]
「仏像」 「親戚」 「一緒に」 「人生」
4. 母音
母音には長短および鼻母音/非鼻母音が確認され、それぞれ弁別的である。そり





i ´®a mi 猫 `ji: ku これ
e ´Pa me おば 	ùhe: ka 半分
E ´k@ lE 気をつける ´ko tE: おんどり
a 	Hma 傷口 ´ma: ts@ 蚊
A `HmAP 争い 	HmA: m@ 軍人
O 	ïãOP 雷 ´jO: mu めす綿羊
o ˆHzo ®AP 太もも ´to: HlW リス
u 	p0: mu ひざ ´ndu: tCe˜ 親指
W `tChW 水 	NgW: 震える
@ ´m@ nAP 俗人 ´ú@: 騾馬













e~ ´se~ pa 露 ´se~: （鳥が）鳴く
E~ ´shE~ shE~: 黄色い 	ùhE~: 昇る
a~ 	Hgwa~ r@ 丸い 	hka~: ma 星






e 	®tChe˜ mba 肝臓 ˆndze˜: lOP だます
E ´s@ tE はさみ
a ´Ci Hã 砂 ´wã: 乳
A 	HnA 天
O 	hkO mba 足
o ´rõ しわ ´shõ: 爪
u 	khu˜ hka 腰
W
@ 	sh@ Ng@ 獅子
0 ´üa ü0 若い













例語 語義 例語 語義
ph `phAP ぶた `phu phAP おすぶた
p ´pA lA 子ぶた ˆpu nAP 女
b `b@ gu 唐辛子 ´bu la チベット服
th 	thA 平原 `thuP 穀物
t ´tA: r@ 縄 ´tu 両/２
d
úh 	úhAP 血 ´úhe Ha 細い
ú ´úAP 勝利 ´úu 民謡
ã 	HnAw ãW 飛行機 ´p@ ã0: 鳩
kh ´khA: 雪 	khu 彼
k ˆkA: l@ どこ 	ku wa 牛皮
g ´gOP 隠れる ´ta~ gO 墓
P 	Pã がちょう 	Po ïã@ このような
tsh ´tshA: 熱い 	tshe wa 雹
ts `ts@ le: 脂肪油 ´k@ tsO 昨日
dz
tCh `tChAP ú@ あなたたち 	tChu wa スープ
tC ´tCO 壁 	tCW htu 口





在する。/z, xh, x, h, H/の単子音の例は比較的少ない。
例語 語義 例語 語義
sh ´shA: 温める `shu 歯
s ´sAP 濡らす ´su hts@ 鍵
z 	zE~: zE~: 偏った
ùh 	ùha 肉 `ùhuP 方向
ù ´ù@ wa ねずみ ´ùu ヨーグルト
ü ˆüA: n@ Na さきおととい ´üu hkwa 棒




C 	CO Nga 狼 	Cu: 動物が鳴く
ý ´ý@ g@ 手紙 ´ý0P 持っている
ç 	çA 靴 	ça 神仏
xh ´xho 正しい ´xho xho 凹の
x 	xa ïã@ 鬼 ´xo: 商品
h 	ha ´ku 理解する 	hı˜ 家
H ´Hõ 来る
5.1.3. 共鳴音
Tsharethong 方言の共鳴音は、/ï, r, w, j/を除いて有声と無声の２系列が存在す
る。/r/の実際の音価には代表的なものとして [R, ô]など複数あり、すべて自由変異
である。/ï/の単子音の例は比較的少ない。
例語 語義 例語 語義





8 lA 願う 	m
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e wa あざ








® ´®O: tCa 太った `®uP 濁った
® 	®aP 竹 `®iP 火
ï ´ïuP ïuP 凸の
N ´No ma 真の ´Na 私
N 	Nõ she˜ 野菜 `Na tCAP 早い





a sha ラサ 	l

a 神
r ˆrO leP 軽い ´ruP 友人
w ´wa 狐 ´wu HdýOP 後ろ















nd : ´nd@ roP　指　　
ïã : 	ïãOP　雷　　
Ng : `Ngu　頭　　







th : 	nth8 mbu　高い　
ïúh : `ïúhoP　強盗　
Nkh : 	Nkhu lu　車輪　
n
tsh : `ntshu　湖　　
®tCh : 	®tChe˜ mba　肝臓　
n
sh : ´nshe jã　双子　
®Ch : 	®ChE　引っ張りあげる
鼻音部が後続子音より強い場合（有声音のみ）
mb : 	k@ mbW　桃　　
nd : ´nd@ hú@　指輪　
Ng : ˆNga ri　いくらか
®dý : 	®dýa tsh0:　虹　　
5.2.2. 前気音
前気音は、その有声性が後続子音と一致する。
hp : 	hpõ thA　草地　
ht : 	hta leP　肩　　
hú : 	húa pa　髪　　
hk : 	hk@ lı˜　首　　
hts : `htseP jA　肋骨　













Hb : ´Hba: Hbu　フライパン
Hd : 	Hde˜　座布団
Hã : 	HãO nAP　ハエ　
Hg : 	Hge˜　ぶどう
Hdz : ´HdzA　酒かす
Hdý : ˆHdý@ C8P　トイレ
Hz : 	HziP　豹　　
Hü : 	Hü@ ®ı˜　しあさって
Hý : 	Hý@ Hu˜　花椒　
Hm : 	Hma üa　孔雀　
Hn : 	Hna wã　妻　　
H® : 	H®i: tsha　目　　
HN : 	HN0: wa　狩人　
Hl : 	HleP pa　脳　　






kw : ´pa ´kwA sha　羊小屋
gw : `ùha~ gwa~:　裏返す
tChw : `tChwAP　粉砕する
xhw : `xhwAP　沸く　

































閉鎖・破擦・摩擦音について、蔵文で基字に先行する子音がない有声音字 g, j, d,






































6.1.2. 蔵文 sh, zh対応形式









応する。例によってはゆれが見られ、たとえば	Chi HdA / 	ùhi HdA「瓶」(shel dam)
などが認められる。例外的なものに´Chu:「紙」(shog pu)がある。
6.1.3. 蔵文 c, ch, j対応形式






































蔵文足字 rを含む組み合わせには、Pr (=p, ph, bに足字 rを伴う形式を含む対応



























´ù@ wa「帽子」(zhwa) 	hts@ wa「草」(rtswa)
ただし、´r@ htC@「角（つの）」(rwa cog)や´tsha「塩」(tshwa)では現れない。
6.1.9. 蔵文 l, lh対応形式
















a sha「ラサ（地名）」(lha sa) 	l

a mu「ラモ（人名）」(lha mo)




































Tsharethong 方言における蔵文 ts, tsh, dz, s, z 対応形式のいくつかにおいて、破






´tshA: / ´shA:「熱い」(tsha ba) 	htsu / 	hsu「煮る」(btso)
逆に「外国人」という語は、	Ngu tshE~: / 	Ngu shE~:の２通りが認められるが、蔵

















VnC # / ’ b d g m n ng r l s
a a OP eP AP A e˜ O / A a~: i: e: / i:
i @ eP iP iP @ ı˜ ı˜ @: @
u W eP OP u˜ e˜ O e~: W 0:
e @ OP / oP AP ã e˜ e˜ E~: @: @
o u OP iP / 0P uP õ 0: õ u: 0: 0P / 0:







´shE~ shE~: 「黄色い」(ser ser)
´tO ùhe~: 「一億」(dung phyur)
しかし、そり舌化母音にならない例も存在する。以下に例をあげる。




































































2009ab, 2010ab, 2011c, 2012b)参照）。
7.2. 古蔵文に対応する語
Tsharethong方言には、いくつか古蔵文 myに対応する語形式がある20。
Tsharethong方言 古蔵文 蔵文 語義
´®i myi mi ～でない
´®eP myed med ない
	H®i: tsha dmyig ? mig ? 目
´®@ myi mi 人
`®iP mye, smye me 火















19 「夢」の縮約は確かに例外的に見えるが、これはおそらく、蔵文 rmi lam第２音節初頭が 6.1.9のように/j/に
なった形式の縮約と見れば、次節 7.2の古蔵文 myに関する音対応（「夢」の古蔵文形式は rmyi lam）も参照し
て、無理なく理解できると考える。蔵文に対応する	Hme lAという形式もあるが、後の時代における借用語で
はないかと考える。
20 古蔵文については、rNam-rgyal Tshe-ring (2001)参照。
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回族　　´xwi xwi / 	Hgu gE~:
半漢半蔵　`Hdýa mi ˆp0P mi
外国人　	Ngu tshE~: / 	Ngu shE~:
大人　　´m@ ´tC@ wu
子供　　´´roP / ´roP tChõ tChõ
赤ん坊　	hke˜ sha
老人　　´m@ ´Hge˜ ba / ´Pa ®i
老婦人　´m@ ´Hge˜ ba / ´Pa dýa
男　　　´phu tsha: / ´phu tsha: ´roP
女　　　ˆpu nAP
男女　　´phu tsha: ˆroP ra ˆpu nAP














英雄　　´m@ ´Ne˜ mba / 	hpõ wu
独身　　´m@ htCiP le



























主人　　´rõ k@ dýi ma
客　　　	ïã0 mbu
知り合い　´m@ `wo: Chi: m@


















父の兄　´Pa kW / ´Pa khW /　　　　















孤児　　´Pa ro: ´Pa pa ´Pa ma ´®i ndOP
家畜
家畜　　	hsa tCe˜ / 	Ch0:



























































































蜘蛛　　´Hdýa ka: k@ ra
蜘蛛の糸　　　　　　　
　　´Hdýa ka: k@ ra 	tshO






蝶　　　´Ch@ ma: kh@ lOP























柿　　　	Pa m@ lW pa
ぶどう　	Hge˜































松茸　　	ph@ ùha / `pa lA:




























































袈裟　　´pe˜ nd@ ´ko ze˜
衣服　　´ko ze˜







































































































































































神仏　　	shO Hdýi: / 	l

a / 	ça










来世　　`nthaj Hdýi ˆ®i: tsh@
縁　　　´le:





還俗僧　´pe˜ hka: luP / ´pe˜ hka: ´luP m@
占い師　´mu ´tAw m@ / ´mu wa
閻魔　　´Pa ®i `tCh0: tCi ´Hdýe: pu
経堂　　	tCh0: xO





























夢　　　	Hme lA / 	H®a:
精神　　	sh ı˜












































































月　　　´nda wa / ´nla:
午前　　´ùu ka
午後　　ˆ®i CheP
１月　　´nda wa 	tCiP pa
２月　　´nda wa 	H®i: pa
12月　　	htCo H®i: pa ´ja









以前　　´na nı˜ 	Hü@ nı˜
昔　　　	HnA 	Na nd@
今　　　´Pa la





























28　´®i ùhW `htsa: HdýiP
30　`shõ tCW
32　	shõ tCW ˆshõ H®@:




























１つかみの野菜　´jõ ma 	hpE~: tCha `tCiP
２つかみの米　	ïãi: 	hpõ `H®@:
１碗のごはん　	ïãi: ´phW rW ´kO





１対の兎　´r@ gõ `H®@ / ´r@ gõ 	tCha `tCiP
１群れの羊　´ra `ntshu ru: `tCiP
１区画の道路　´jA ˆnd@ pe: `tCiP
１日の旅程　´®a: `tCiP ´ïãu Hg0: m@ ´jA
片方の靴　	çA `tCiP




１枚の布　´ri: ˆp@ rO: `tCiP
１かご　ˆhs@ lu: `tCiP
１セット　´kh@ tsha: `tCiP







２階　　`thuP 	H®@ ´ý0P m@ 	hı˜
１つの部屋　`nd0: `tCiP




１対の牛　´p@ jO `ntshu luP `tCiP
１元　　	úh@ `tCiP
１畝　　	HdO `tCiP




























あなたたち２人　´tChi ®i ®@ Nga
あなたたち　`tChAP ú@
彼（彼女）　	khu
彼ら２人　´khu ®a: H®@ Nga
彼ら　　´khu ®a: ú@
我々31　　´Pa ku ˆrO ú@
我々２人　´Pa ku ˆrO H®@ Nga
皆　　　´Pa ku ú@





















いくつ　´ïã@ l@ `k@ leP
そのほか　	Hýe: ma









細い　　´úhe Ha / 	úhe j@




でこぼこの　	ko ru ko ru˜
長い　　´r@ mbu


































曲がりくねった　´k@ ru k@ rOP
黒い　　ˆnAP nAP
真っ黒の　´nA: tshõ 	ku t@
白い　　	hka~ hka~:
赤い　　	Hma HmE:
真っ赤の　	Hme: sh ı˜ Hme: sh ı˜
黄色い　´shE~ shE~:








































にせの　´Hze˜ / ´No ma ˆme: Ha m@
うそをつく　ˆHze˜ lOP






















































傲慢な　´HdýO wa ´tC@ Hu
適当な　`ïãiP / `ïãiP ´úA: m@
凶悪な　´Ne˜ mba
厳しい　´Ne˜ mba











































































































































































































































































振る　　	HüO / `ùha~ HüO `phe HüO
帰る　　	ùha~ ´Hõ














集まる（人が）　	H®A mbu `ùha HluP




































狼がほえる　	CO Ng@ `hkeP 	Cu:
呼ばれる　`mb0P
開ける（ふたを）　`ùh@



































































































































































































































































































































































































のみならず　´Ho ku ˆmi: tCiP la

















～まで　ˆ®i ri: xh@ ãAP
もっとも　`tCh@ tCh@ wa
最後に　´Hd@ HdOP
突然　　ˆrO Ne: m@
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